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Abstract
The nationwide inquiry into curriculum of National College of Technology was conducted by the In-
stitute of National College of Technology, Japan, on December 21, 2009. Although the inquiry targeted
almost all subjects of all grades including Advanced Courses, and its content was very detailed, the dead-
line of report was set by January 29, 2010. To get over this tight requirement, we developed a software that
supports an aggragation work of electronic inquiry files. This paper reports the flow of inquiry, software
development process, and its work saving eﬀects.





































学科・専攻 必修 必履修 選択
一般 0 38 25
機械 5 38 15
電気電子システム 7 35 20
電子制御 5 40 24
物質 9 49 7



















































ものでは 1 ファイル約 15MB であった．調査期間中












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 記入表 1の G列～I列は，担当者が手入力する．
このような基本設計と，何科目かのデータを仮想的
に入力したテスト用の調査票をいくつか作成し，集約



















































































































注：Q&A v1–X は，機構から 1/6に配布された Q&Aの項目 X を意








































































2）機構からのお知らせ（平成 22 年 9 月 2 日），“平成 22
年度全国高専教育フォーラムを開催”，http://www.
kosen-k.go.jp/news/news20100902.html
（2010.10.4受付）
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